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The properties of lightweight mortar using rice husk (RH) can benefit from 
pozzolanic reaction and from organic fibre reinforcement. The use of RH as a partial 
replacement to cement is economical, besides creating a better environment. The 
study investigates the pozzolanic activity of rice husk and its effect on the strength 
and physicochemical properties of lightweight mortar (LWM) containing RH. The 
pozzolanic activity of RH was determined via conductivity measurement. In this 
study, RH was used as a cement replacement at 10% (w/w) and 20% (w/w). The 
strength development of LWM was monitored at 3, 7, 14, 28, 56 and 90 curing age. 
Physicochemical composition of RH and LWM were studied by field emission 
scanning electron microscopy (FESEM) coupled with energy dispersive X-ray 
(EDX), X-ray diffraction (XRD), single point BET and thermogravimetry analysis 
(TGA). The studies showed that RH contains 96% silica (SiO2). XRD analysis 
confirmed the presence of amorphous silica. Conductivity studies indicated that the 
RH exhibit pozzolanic activity as reflected by a decrease in conductivity. The 
decrease is attributed to the interaction between Ca(OH)2 and the SiO2 in RH. The 
amorphous silica contained in RH can react with Ca(OH)2 to form a type of C-S-H 
gel. FESEM analysis showed a smooth internal surface and irregular morphology at 
external surface of the RH. The morphology of the LWM samples showed the 
development of portlandite, C-S-H gel and enttrigite indicating the occurence of 
cement hydration. EDX microanalysis gave higher silica content at the external 
surface than the internal surface which may promote a pozzolanic action. XRD and 
TGA showed that Ca(OH)2 increased with time for LWM without RH, indicating 
cement hydration. The strength development of the LWM showed increasing 
strength at 3, 7, 14 and 28 days, but the strength of conventional LWM is almost 
constant after 28 days. Eventhough the mortar containing RH showed lower strength 
than the conventional LWM, but it showed an increasing strength after 28 days due 











Sifat kimia fizik mortar ringan dapat dimanfaatkan dengan menggunakan sekam padi 
melalui tindak balas pozzolanik dan penguatan fibernya. Penggunaan sekam padi 
sebagai bahan ganti kepada simen adalah menjimatkan disamping sifatnya yang mesra 
alam. Kajian dijalankan untuk menyelidik aktiviti pozzolanik bagi sekam padi dan 
kesannya ke atas kekuatan dan sifat kimia fizik mortar ringan yang mengandungi 
sekam padi. Kesan pozzolanik sekam padi ditentukan melalui pengukuran 
konduktiviti. Sebanyak 10% dan 20% sekam digantikan kepada simen di dalam kajian 
ini. Perkembangan kekuatan mortar diperhatikan setiap 3, 7, 14, 28, 56 dan 90 hari 
pengawetan. Komposisi fizik kimia sekam padi dan mortar dikaji dengan Mikroskop 
Medan Pancaran Imbasan Elektron (FESEM) digandingkan dengan Tenaga Sebaran 
Sinar-X (EDX), Pembelauan Sinar-X (XRD), luas permukaan BET dan Analisis 
Termogravimetri (TGA). Keputusan menunjukkan sekam padi mengandungi 96% 
silika (SiO2) dan XRD mengesahkan kehadiran silika amorfus. Kajian konduktiviti 
menunjukkan sekam padi mempunyai aktiviti pozzolanik dengan melihat penurunan 
nilai konduktivitinya. Ini menunjukkan tindak balas antara Ca(OH)2 dengan silika 
amorfus, SiO2 di dalam sekam padi membentuk sejenis gel C-S-H. Analisis FESEM 
menunjukkan permukaan yang rata pada bahagian dalam sekam, manakala kasar di 
permukaan luar. Morfologi mortar menunjukkan perkembangan portlandite, gel C-S-
H dan ettringite yang menggambarkan berlakunya penghidratan simen. Mikroanalisis 
EDX memberikan kandungan silika yang tinggi di permukaan luar sekam berbanding 
di permukaan dalam, di mana keadaan ini menyokong lagi aktiviti pozzolanik. XRD 
dan TGA menunjukkan kuantiti Ca(OH)2 meningkat dengan masa untuk mortar tanpa 
sekam padi, menunjukkan penghidratan cement. Perkembangan kekuatan mortar 
menunjukkan peningkatan pada 3, 7, 14 dan 28 hari, tetapi kekuatan untuk mortar 
biasa didapati hampir malar selepas 28 hari. Walaupun mortar yang mengandungi 
sekam padi menunjukkan kekuatan yang lemah berbanding mortar biasa, tetapi ia 
menunjukkan peningkatan kekuatan selepas 28 hari, menunjukkan berlakunya 
penghidratan simen, tindak balas pozzolanik dan penguatan fiber. 
